













The change and the meaning of




 Current paper describes the change and the present situation, and roles of subsistence production 
in detail, and examines the contemporary and social meanings of subsistence production in Japan. As case 
areas, Iida city in Nagano prefecture in mountainous region, and Ashigara region in suburban region were 
selected, and the change and the present situation of subsistence production was studied by quantative 
data and qualitative data. 
 The paper revealed that subsistence production survived in spite of the penetration of market 
economy and discouraging policy changes, mainly supported by elderly women because of its necessity. In 
both case areas, subsistence production was not confined inside individual household, but was opened to 
the community developing social networks through exchange of resources, information, and products.  As 
the subsistence production is free from the one sided value as monetary profitability, it can develop the 
activities to non-farm members. The social setting and the re-evaluation of social meaning of subsistence 
production for enabling everyone can participate in the subsistence production regardless the gender and 
whether one is from farm households or not. 







































































































































































































































2010 年におこなった web アンケート 6）の中で農
産加工の実態について問いかけたものがある。同
アンケートは、全国 2,000 人の 20 歳から 69 歳



















全回答者 2,000 人中 481 人（24％）であった。
そのうち女性は 303 人（関わっている人の 63％、
女性回答者全体の 30％）で、そのうちの 7 割
（71％）が「主に作っている」と回答した一方、
男性 178 人（関わっている人の 37％、男性回答
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図 4-2  収穫した各作物を自
給のみに利用する農
家の割合の変化※










3-1-1  全体的な概況：飯田市民へのアンケ トーから
　まずは、農村生活総合研究センターが 2003










に 6，70 代が主で、4，50 代が次いでいた。農産加
工については、女性は 6，70 代が主で 4，50 代が
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花導入から 08 年の間にやめたもの 
2008 年~2011 年の間にやめたもの 
2011 年時点で自分ではできなくなったが、近隣
の人に取ってもらっているもの 
にんじん 太字のものは 2011 年に新しくつくるようになっていたもの 
味噌、大豆（共同）※大豆は地域の人が栽培
 




















































































































































































種類 品種 修理 販売用
水田 水稲、大豆 3 3 2 4 0
畑１ 大豆、じゃがいも 2 3 2 1 7 1
畑2 イモ類 4 8 2 0 0 0
その他根菜類 11 13 6*(1) ** 0 6 0
果菜 13 15 4 (4) 0 1 0
果菜（豆類） 7 9 1 0 2 0
葉菜 28 29 9***(6) 0 3 0
豆類 4 3 2**** 0 4 0
ごま 1 3 1 0 0 0
果物 17 20 - 0 15 0

























































































































































5） 平成 18 年 9 月に JA おだわらと JA あしがらが
合併し、JA かながわ西湘となった。
6） 年齢層（20 ～ 30 歳未満、30 ～ 40 歳未満、40
～ 50 歳未満を各 500 人ずつと、50 ～ 60 歳未満
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